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    In elementary school science, as a teaching method for nurturing the ability of students to 
make hypotheses, teachers present teaching materials that enable students to set hypotheses by 
analogy based on already learned items. The class consisted of three methods of presenting and 
promoting analogy and teaching the effectiveness of analogy to children. What kind of 
transformation is seen in “Recollection of Similar Items” which is one of the processes of analogy? 
We investigated whether it was possible. 
    As a result, it was clarified that the number of children who could not give similar items 
decreased, and that similar items and valid reasons were changed, and that similar items were 
changed before class. From this, in addition to the three methods described above, it was suggested 
that there was a need for guidance on how to accurately search for similar items and guidance for 
accurately selecting elements in the obtained similar items.  
 




























































































































4 月 ６年「ものの燃え方」の学習 
12 月 ６年「水溶液の性質」の学習 
  2 月 類推の力を測る事前調査 
2〜3 月 3 クラスで授業実践１（2 時間）を実
施 
2〜3 月 3 クラスで授業実践２（2 時間）を実
施 































































































































































































































































 類似事項 理由 





コード３ 記述している 妥当でない 




























































表４ 授業前の設問１〜３の結果     n=100 
 コード１ コード 2 コード 3 コード 4 知識再生 
設問１ 53 20 14 13 0 
設問２ 51 4 14 17 14 






表５ 授業後の設問１〜３の結果     n=100 
 コード１ コード 2 コード 3 コード 4 知識再生 
設問１ 47 25 16 12 0 
設問２ 57 10 9 9 15 










































10 名がコード 1 になった。コード 4 からコー
ド１になった児童は 4 名，コード 2・3 から 1 に
















11 名がコード 1 になった。コード 4 からコード
１になった児童が 0 名，コード 2・3 からコード










No. 項目 理由 コード 項目 理由 コード






























































No. 項目 理由 コード 項目 理由





2 ふりこ ゆらすとかえってくるから 3 光の反射 鏡を置くと「跳ね返る」ことと似ていると思ったから
3 糸電話 山に声が届いてそれがはね返るから 3 お風呂の中
声が山に当たってその声が跳ね返って山びこのように聞
こえる
















































































 授業前 授業後 
 コード２ コード１ コード１以外 
設問１ 20 2 18 
設問２ 4 1 3 
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資料 
資料１ 設問２：やまびこの問題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料２ 設問３：ミジンコの問題 
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